












The size of remittance by immigrant labor transcends the amount of official development assistance 
today. Their presence can no longer leave the indifference among policymakers and researchers. 
Recent studies on immigrants regard their movement between multiple locations and its continuity 
as transnational events. Immigrants are not only an economic issue as labor force but a social issue 
as education and welfare. Some advancing education research on immigrants in Europe and 
Americas show two trends relevant to the Japanese societal contexts. The first is the integration of 
minority groups into the majority society; the other is observation and analysis of the dynamics of 
cultural and religious backgrounds, especially Muslim immigrants. This research review mainly 
summarizes 1) the various immigration studies by Castles & Miller (2009); Massey et.al. (2008); 
Iyotani et.al. (2007); and Brettell & Hollifield (2008), 2) transnational studies by Portes et.al. (1999) 
and Castles & Wise et.al. (2008), and 3) an education study by Luchtenberg (2004). First, 
inter-discpinary approach is confirmed as an effective research stance for recent transnational 
activities of immigrants. Second, by focusing on Muslim immigrants, social capital theory and 
non-formal education are set as analysis tools because their surroundings potentially show the 
“Liberal Paradox,” described by Hollifield (1992), and visualize fundamental education assumptions 
and issues, differing from general education needs such as academic achievement. The review 
finally points out the Japanese society also faces issues for non-Japanese students and families but 
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を把握するため、本稿では主に Castles & Miller（2009）、Massey ら（2008）、伊豫谷ら（2007）、Brettell 
& Hollifield（2008）による移民研究の成果と研究の変遷に加え、トランスナショナリズム研究を
Portes ら（1999）と Castles & Wise ら（2008）の議論から、移民と教育の研究としてルヒテンベルク
ら（2008）、そして分析視座としての社会関係資本研究の研究成果をイスラーム教徒（ムスリム）の
教育と関連させてまとめる。 




































































































































































































































































の役割を重視している。また、インフォーマルなネットワークは、社会関係資本（Bourdieu & Wacquant 
1992）で分析され、個人の関係、家族と世帯様式、交友関係とコミュニティ紐帯、経済・社会問題
における相互補助支援が取り上げられている。インフォーマルなネットワークが「社会的役割と人
間環境の複雑な網の中で移民と非移民を（Boyd 1989, p. 639）」つなげるものとされる。 
 移住の動きが始まると、自己継続する社会プロセスとなることも指摘されている。この傾向を蓄
































































































































































ことが、2000 年に開始された OECD 生徒の学習到達度調査（PISA）結果の分析からも欧州諸国で
改めて広く知られるようになった（OECD 2001, 2006）。そのため、移民に関する教育政策としては
言語教育の強化、社会的低階層への資源投入などの施策を取るようになった。例えば、ドイツは主
要先進国の中で PISA 結果が良くなかったため、2005 年には移民法の改正の際ドイツ語教育を成人
移民に強く課し、子どもたちには補習の時間を充実させた。言語教育だけによる成果ではないもの




























































































































































２）例えば、宮島（2011）は教育課題として NGO の活動を挙げる。NGO などの中間組織はほとんどの場合、メゾ・レベ
ルの分析対象となる。 
３）例えば、Lee, E. (1966). A Theory of Migration. Demography 3:47-57 
４）例えば、Borjas, G.J. (1989). Economic Theory and International Migration, International Migration Review, Special Silver  
Anniversary Issue. 23(3): 457-85. 
５）例えば、Tayler, J.E. (1987). Undocumented Mexico-US Migration and the Returns to Households in Rural Mexico, American 
Journal of Agricultural Economics, 69: 626-38; Stark, O. (1991). The Migration of Labour. Blackwell. 








なくとも認識される変形が見られる（Vertovec 2004, p.971）」。 
９）Sassen, S. (1991). The Global City: New York, London, Tokyo. Princeton University Press. 
10）この意味においてわが国の高校教諭として社会科の実践と調査を行う松本（松本高明, 2006, 日本の高校生が抱くイス
ラーム像とその是正に向けた取り組み－東京・神奈川の高校でのアンケート調査を糸口として『日本中東学会年報』第
21-2 号, pp.193-214）の試みは注目されるべきである。 
11）例えば、イスラーム教育を提供する側からは早期就学前教育に対する不安も報告されている。 
12）http://www.kmk.org/presse-und-aktuelles/meldung/pisa-2009-deutschland-holt-auf.html (2010/12/13 閲覧) 
    http://pisa.dipf.de/de/de/pisa-2009/ergebnisberichte/ergebnisberichte (2010/12/25 閲覧) 
13）例えば、少数派の子どもに対する言語教育は言語の運用能力のみを開発するのではなく、子どもをエンパワーするこ
とになる。詳細は次を参照：Cummins, J. (1986). Empowering Minority Students: A Framework for Intervention, Harvard 
Educational Review, 51(1), pp.18-36.学校内で使用される言語をすべて教育行為の中に取り込もうとする動きについては、
次を参照：Council of Europe Language Policy Division (2009). A platform of resources and reference for plurilingual and  






Date=03.12.2010&CategoryID=81, 2010/12/7 閲覧）、これらはドイツ社会における一側面を示すものである。 
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